




























 A Consideration about Pedaling for Piano Pieces from the End of 18th 
Century to the Beginning of 19th Century
Emi MAEKITA
 Consciousness for musical expression on piano performances became higher from the end 
of 18th century to the beginning of 19th century.  Especially, interests to "damper pedal" 
with an important role in modern musical expression increased, which influenced higher 
demand of expression by various composers as well as directions of using damper pedal in 
their pieces.  In such circumstances, the role of pedaling was positioned as an existence to 
actively participate in performance expressions, not just an "auxiliary role" initially considered 
when the pedal was first developed.  Use of pedaling was considered to be limited at the 
time, but when looking around the whole image of a piece, it can be said that a significance 
of pedaling was being recognized as a method to largely relate to subtle expression of each 
part. 
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Beethoven の Sonata As-dur No.12 Op.26







　【 譜 例 2 】 は Beethoven の Sonata d-moll 




















































の Sonata C-dur Op.37-1（1798刊 ） 第1楽 章








































































の Sonata C-dur No.20 Op.53“Waldstein”
【譜例 4 】Clementi，Sonata Op.37-1 第 1 楽章，
75-87小節
〔Clementi：Kl. Ⅳ：Peters.，p.62〕
【譜例 6 】Beethoven，Concerto Op.58 第 3 楽章，
80-92小節
〔Beethoven：Klko.4：Henle，p.48〕





（1803-04）終楽章の冒頭部分 1 － 8 小節や、
あるいは“Eroica”変奏曲 Es-dur Op.35（1802）




























に目をむけると、彼の Sonata C dur Hob. Ⅹ
Ⅵ /50（1794-95）の第 1 楽章内での二ヶ所に
おいて、‘open pedal’という言葉によるペ
ダリング指示がなされている。この作品は、



























【譜例 7 】Haydn，Sonata Hob. ⅩⅥ /50 第 1 楽章，
73-75小節
〔Haydn：Kl. Ⅲ：Henle，p.104〕

















の Sonata f-moll No.23 Op.57“Appassionata”





部分では、左手による Des 音と C 音による
不協和音が創りだされる。その不協和音に
よって得られる響きは、この曲の coda の部





























楽曲の構造のほとんどが A － B － A という




【譜例 9 】Beethoven，Sonata Op.57“Appassionata”
第 1 楽章，232-240小節
〔Beethoven：Kl. Ⅱ：Henle，p.144〕
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・〔 C l e m e n t i ： K l . Ⅱ ： P e t e r s . 〕
M u z i o  C l e m e n t i ， A u s g e w ä h l t e 
Sonaten für Klavier Bd. Ⅱ（herg．
A.Ruthradt），C.F.Peters，Frankfurt / 
M･Leipzig･London･New York．
・〔Clementi：Kl . Ⅳ：Peters .〕Muzio 
Clementi，Sonaten für Klavier zu zwei 
Händen Bd. Ⅳ，（herg．A.Ruthradt），
C.F.Peters，Frankfurt･London･New 
York．
・〔Haydn：Kl. Ⅲ：Henle〕Joseph Haydn，
Sämtliche Klaviersonaten Ⅲ（herg．
G.Feder），G.Henle Verlag，Müchen．
・〔Mozart：Kl. Ⅱ：Henle〕W.A.Mozart，
Klaviersonaten, Ⅱ（herg．E.Herttrich），
G.Henle Verlag，Müchen．
